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− Borgman, Christine L. Scholarship in the Digital Age: Information, 







































































































出典: Malpas, Constance. "Scarcity and Abundance: the Cooperative Imperative in Special 
Collections," 53rd Annual RBMS Preconference, 20 June 2012.
available at http://www.oclc.org/research/presentations/default.htm (2015-09-01 確認).10
流通市場とライセンシング





• 学術雑誌市場の，出版社—研究者（ = 著者），出版者—
図書館（購買契約），図書館—研究者（ = 利用者）という構





















































Andrew Odlyzko, "Open Access, library and publisher competition, and the 


































































































































– CHORUS (ClearingHouse for the Open Research of the 
United States”)
• 負の遺産としてのSci-Hub問題





























– ゴールドOA（ハイブリッドとpure OAジャーナルの両方）の重視 –批判
と影響












• Full (Pure) OAジャーナル vs Hybrid OAジャー
ナル










– Science Advances（AAAS），Royal Society Open Science（The Royal Society），
Cogent Economics & Finance (Cogent OA – Taylor & Francis)，IEEE Access, 
…
– 学会系雑誌の商業出版社プラットフォームへの移動（OAジャーナルとし





• “Gold for Gold”プログラム （Royal Society of Chemistry)
• IoP Publishing in Australia 23
Matthew Cockerill, “10 years of Open Access at BioMed Central.”
http://www.slideshare.net/BioMedCentral/10-years-of-open-access-at-biomed-central24
オフセットモデルの進展
• 「購読契約 with APC支払い」
• VSNU（オランダ大学協会） with Springer, 
Wiley, and Elsevier，英国



















Solomon, David J. et al.  Converting Scholarly Journals to Open Access: A Review of 





































• G8 オープンデータ憲章 (G8 Science Ministers 








• RDA（Research Data Alliance）
– 2013年３月発足



















Borgman, Christine L. “The conundrum of sharing research 
data,” Journal of the American Society for Information 
Science and Technology, 2012, vol.63, no.6, p.1059-1078.
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研究データへのオープンアクセスの始まり




• CODATA (Committee on Data for Science and 
Technology；科学技術データ委員会)（1966 - ）
– ICSU（国際科学会議）によって設立












• タンパク質構造データバンク（Protein Data Bank），
GEON（地球科学），天文学における総観天空探
査（Sloan Digital Sky Survey等）ほか
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研究データ管理計画の要求





– 2003.2 NIH 研究データの共有に関する声明（単年度の補助金申請額
が50 万ドルを超える申請者に契約担当者との交渉を要求）
– NSF においてもNIH よりも早い時期から資金提供契約でデータ共有が
奨励されてきたが，強制力を伴わなかった
• 2011.6 全米人文科学基金（National Endowment for Humanities）の
デジタル人文学部門 NSFと同様の要求を発表
• 2013.2 米国大統領府科学技術政策局（Office of Science and 




















• RCUK 「データポリシーに関する共通原則（Common 
Principles on Research Data Policy）」： できる限り制約
なしに適時のかつ責任ある方法でデータの公開を強く要求
英国の資金提供団体の論文と研究データの公開方針. Digital Curation Centre.  “Overview of 






アクセス. European Commission. Guidelines on Open Access to Scientific Publications and 
Research Data in Horizon 2020. Ver. 1.0 2013.12, 14 p.  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-




– Scientific Data (NPG; 2014.5 - ),  GigaScience (BioMed Central; 
2012 -), Biodiversity Data Journal (Pensoft, 2013-), Geoscience 
Data journal (Wiley; 2014 -) 等 cf. MethodsX (Elsevier; 2014 - )







は奨励； The American Naturalist, Evolution, Journal of 
Evolutionary Biology, Molecular Ecology, and Heredity
• 経済学その他でもデータへのアクセスを要求















を行なわず後続の出版物に委ねる（論文）」 （Lynch, Clifford A. “The 
shape of the scientific article in the developing cyberinfrastructure,” 
CT Watch Quarterly. 2007.8
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研究データ管理サービス














Tenopir, C.; Birch, B.; Allard, S. Academic Libraries and Research Data Services: Current 
Practices and Plans for the Future. An ACRL White Paper. Association of College & Research 





Tenopir, C.; Birch, B.; Allard, S. Academic Libraries and Research Data Services: Current 
Practices and Plans for the Future. An ACRL White Paper. Association of College & 
Research Libraries. 2012, 54p.  
http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/publications/whitepapers/Teno
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Pepe, A., Mayernik, M., Borgman, C. L., Sompel, H. V. From Artifacts to Aggregations: 
Modeling Scientific Life Cycles on the Semantic Web. Journal of the Association for 















Christine L. Borgman. 
Big Data, Little Data, No 
Data: Scholarship in the 








































Open Data Commons. (2013).   http://opendatacommons.org/
2) 知的なオープン性の基準に見合うデータ。データは，入手
可能，利用可能，評価可能，理解可能でなければならない。






Organization for Economic Cooperation and Development. (2007). OECD 





























By "open access" to this literature, we mean its free 
availability on the public internet, permitting any users to 
read, download, copy, distribute, print, search, or link to 
the full texts of these articles, crawl them for indexing, 
pass them as data to software, or use them for any other 
lawful purpose, without financial, legal, or technical 
barriers other than those inseparable from gaining access 
to the internet itself. The only constraint on reproduction 
and distribution, and the only role for copyright in this 
domain, should be to give authors control over the 
integrity of their work and the right to be properly 
acknowledged and cited.















Van House, N.A. (2004). “Science and technology studies and information 
studies.” in Cronin, B. (Ed.). Annual Review of Information Science and 









































Christine L. Borgman. Big Data, Little Data, No Data: Scholarship in the 
Networked World. MIT Press, 2015.1
57
図書館および機関リポジトリとの関係
1) なぜ研究データを扱うのか（例. University 
Record）
2) 「データを確実にアーカイブすることがオープン
































Borgman, Christine L.  Big Data, Little Data, No Data: Scholarship in the Networked World. MIT Press, 
2015.1, 383 p.; C. Hess & E. Ostrom (Eds.), Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to 
Practice. MIT Press, 2007, p. 9.; N・グレゴリー・マンキュー『マンキュー経済学. 第2版①ミクロ編』東洋経
済，2005, p. 301 – 321. 59
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「コモンズの悲劇」
• Hardin, Garrett. “Tragedy of commons,” 






• Heller & Eisenberg, “Can Patents Deter 
Innovation? The Anticommons in Biomedical 
Research” Science. Vol.280, 698 (1998)
• 知識の私有化（Privatization）は、コモンズの
悲劇を解決はしたが、アンチコモンズの悲劇
という新たな悲劇を生み出したと指摘
• 共有されるべき財産が細分化されて私有され、
社会にとって有用な資源の活用が妨げられ
る
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デジタル化による
公共財の性質の変化
• 「この以前には捕捉できなかったものを捕捉
する能力は，資源を非競合的かつ非排他的
な公共財から，持続可能性と保存を確実にす
るために管理，監視，保護が必要な共有資源
へと（以前と比べて遥かに容易に）移動させる
という，資源の性質の根本的な変化をもたら
す。」
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学術コミュニケーションの変化： まとめ
• 学術論文のデジタル化（電子ジャーナル）
– ビッグ・ディール
• 利用者と図書館との接点の希薄化
• オープンアクセス
– 機関リポジトリにおける一定の成果
– OAジャーナルの進展
• 今後，大学図書館はどのように関与？
• 研究プロセス自体の変化
– 「学術的記録」の範囲の広がりと量的拡大
– 「学術的記録」の利用や保存を誰が担うのか，支援
は必要なのか，その場合どのような内容なのか？
⇒ “学術情報システム”の再考の必要性
63
